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Abstract: The purpose of this study was to investigate body composition and physical fitness in obese 
American football players.
Subjects were 10 players who belonged to Division III team in Kanto collegiate American football 
league and 9 non-athletes. The items of measurements were body composition (percent body fat: %BF, 
fat mass: FM, fat-free mass: FFM, body weight: BW, body height: BH) and physical strength (knee 
extension and flexion, grasp, VO2max, vertical jump and sitting trunk flexion).
Results of this study were as follows:
1) Obese American football players were 9 players of lineman position.
2) Obese American football players had higher %BF (25.4±6.0%) than non-athletes and players of 
lineman position who belonged to Division I team (p<0.001).
3) Obese American football players had heavy BW as same as players of lineman position who 
belonged to Division I team. However, Obese American football players had more FM (p<0.05) and less 
FFM (p<0.001) than them.
4) Obese American football players had VO2max as same as non-athletes and players of lineman 
position who belonged to Division I team. However, Obese American football players lower power, 
knee extension and flexion, and grasp than them (p<0.001).
We concluded that Obese American football players decrease FM and increase FFM and BW. We 
believe these results will be important basic data for preventing injury and improve performance.
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成計における体脂肪率による判定基準は，18 ～ 39 歳
の男性で，10％以下が「やせ」，11％以上 16％以下が







た。ペダルの回転数は 60 回転に設定し，1 分毎に負荷
を増加し，疲労困憊に至るまで実施した。運動中は，
心電図を連続観察し，1 分毎の各運動負荷ステージの
心拍数と主観的運動強度（Rating of perceived exer-




ること，2）最大心拍数（220 − 年齢）（拍 / 分）の 95％
に到達していること，3）RPE が 19（非常にきつい）
以上であること，4）呼吸商が 1.0 以上であること，こ





















































準で肥満と判定される10) BMI が 25 以上の選手 10 名
（平均年齢 20.1±1.5 歳，BMI 30.5±4.1 kg/m2：以下，肥
満アメフト選手）と対照群として男性健常人 9 名（平
均年齢 22.6±1.2 歳，BMI 20.3±2.4 kg/m2：以下，非アス
リート）である。肥満アメフト選手のポジションは，










840.0±87.5 N，834.8±83.8 N であり，非アスリートの同
651.1±90.2 N，597.2±71.2 N，624.2±73.0 N より有意に
高値を示した（各 p<0.001）。また，肥満アメフト選手
の膝屈曲筋力は，右，左，左右平均それぞれ 430.9±97.7 
N，358.8±83.2 N，391.4±86.3 N であり，非アスリート
の同 321.1±47.8 N，283.7±60.6 N，302.4±47.3 N より有
意に高値を示した（各 p<0.01，p<0.05，p<0.01）。一方，
肥満アメフト選手の体重当たりの脚伸展筋力は，Fig. 
2 b) に示したごとく，右，左，左右平均それぞれ 9.8±1.6 
N/B.W.，9.7±1.1 N/B.W.，9.6±1.3 N/B.W. であり，非ア
スリートの同 11.2±1.2 N/B.W.，10.3±1.6 N/B.W.，10.8± 
1.3 N/B.W. と同程度であった。また，肥満アメフト選
手の体重当たりの脚屈曲筋力は，右，左，左右平均そ
れぞれ 5.0±1.3 N/B.W.，4.1±1.0 N/B.W.，4.5±1.1 N/B.W. で















Fig. 1. Comparison of body composition (percent body fat: %BF, fat mass: FM, fat-free mass: FFM, body weight: BW) between 
obese American football players and non-athlete.
Fig. 2. Comparison of a) knee extension and flexion and b) knee extension and flexion/body weight (B.W.) between obese 




















は，右，左，左右平均それぞれ 49.5±7.0 kg，47.3±6.6 
kg，48.4±6.4 kg であり，非アスリートの同 46.2±5.3 kg，
44.8±4.4 kg，45.5±4.4 kg と同程度であった。一方，肥
満アメフト選手の体重当たりの握力は，Fig. 3b) に示し
たごとく，右，左，左右平均それぞれ 0.57±0.11 kg/B.W.，
0.55±0.11 kg/B.W.，0.56±0.11 kg/B.W. であり，非アス
リートの同 0.80±0.12 kg/B.W.，0.77±0.11 kg/B.W.，0.79± 
0.11 kg/B.W. より有意に低値を示した（各 p<0.001）。






Fig. 3. Comparison of a) grasp and b) grasp/body weight (B.W.) between obese American football players and non-athlete.






ら14) の 1 部のラインの選手 17.5 kg より有意に高値を
示した（p<0.05）。一方，肥満アメフト選手の除脂肪量
（64.9±3.3 kg）は，非アスリート（51.6±6.1 kg）より多







ち， 肥 満 ア メ フ ト 選 手 の 身 長 当 た り の 体 脂 肪 量
（13.4±4.4 kg/m）は，月村ら14) の 1 部リーグのライン
の選手 9.7 kg/m より多く（p<0.05），身長当たりの除
脂肪量（38.2±1.5 kg/m）は，非アスリート（30.3±2.5 kg/



























































今回，BMI が 25 以上の選手を対象とした肥満アメ
フ ト 選 手 の BMI は 30.5±4.1 kg/m2 で， 体 脂 肪 率 は
25.4±6.0％であった（Fig. 1）。本実験で用いた体組成計
における体脂肪率による判定基準は，18 ～ 39 歳の男
性で，27％以上が「肥満」，22％以上 26％以下が「軽
肥満」であり，重量型のアスリートの中には，日本肥


























BMI が 25 以上の選手を対象とした肥満アメフト選手
の身体組成および体力特性について明らかにし，ス
ポーツ傷害の予防とパフォーマンスの向上につて検討
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